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AbstractThe Ms 8.0 Wenchuan earthquake was one of the most destructive earthquakes that have occurred in 
China during the past 50 years. Masonry buildings are widely used and suffered very serious damage in the 
disastrous areas during the 2008 Wenchuan earthquake.In our study, response parameters and the S-wave 
velocity are adopted as the damage criteria to perform the quantitative building damage analysis of individual 
buildings.We found that for severely damaged buildings, the building system response frequency and average 
S-wave velocity traveling from the 1F to the top of the building will reduce to less than the half of that of the 
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写真 1 都江堰市内の被害の様子（2009.11.23 撮影） 
 
 





写真３ 都江堰市の仮設住宅（2009.11.23 撮影） 
 
 
写真４ 漢旺鎮中心部の被害（2009.11.24 撮影） 
 
 







写真６ 3 つの異なる構造物被害（2009.11.24 撮影） 
 
 
写真７ 北川市中心部の被害（2009.11.25 撮影） 
 
 
写真８ 北川市５階建てビルの崩壊（2009.11.25 撮影） 
 






















図 3 に H/V スペクトルから求めた卓越周期分布を示す。
都江堰市は、眠江が山岳地帯から四川盆地に流出する扇
状地に発達している。地盤情報はないが、地表面を踏査















































































ング振動数は 200Hz である。測定建物は 6 階建てレンガ
造であり、建物Bは中国の被害程度基準でmoderate被害、
建物 C、D は sever 被害である。建物 A（写真 11）は、
綿竹市における無被害建物である。 




建物 B、C、D の卓越周期は、無被害建物 A に対し、約
2 倍程度である。 
 卓越周期を建物高さで除した平均 S 波伝搬速度を表 2








写真 11 綿竹市における無被害建物 A 
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写真 12 漢旺鎮被害建物 B 
 
写真 13 漢旺鎮被害建物 C 
 










(d)   
図 6 建物(a)A,(b)B,(c)C,(d)D の最上階の記録のフー
リエスペクトル,左の図は長軸、右の図は短軸 
 
表１ 建物 A,B,C,D のシステム固有振動数（ sysf ） 
建物 sysf (Hz) 
長軸 短軸 
A 3.81 4.20 
B 1.71 2.98 
C 1.95 3.03 










表 2 建物 A,B,C,D の S 波伝搬速度 
建物 S 波平均伝搬速度（m/s） 
長軸 短軸 
A 376 376 
B 146 258 
C 168 240 
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